






On Indigenous African Epistemology: 
Mythographic Representations 
of the Witchcraft Phenomenon in the Ifá Text
Abstract
In the minds of those who strongly support the hegemony of science over practices in oral 
cultures, witchcraft belongs to the realm of macabre fantasies, in part because witchcraft 
practices fall within the domain of the occult and become extremely difficult to explain 
empirically. This positivistic attitude and Western condescension towards the phenomenon 
of witchcraft convey the impression that such practices as magic and witchcraft, ingrained in 
oral cultures, are theoretical presuppositions and irrational. Of interest to this paper, there­
fore, is Geoffrey Parrinder’s perceived misconception that Africans relied not on “written 
records” but only on mnemonic genius in terms of their history, their philosophy, their 
cosmology, and so on. With witchcraft at the back of his mind, Parrinder claims that there 
are no reliable records to back the existence of witches in Africa. By “reliable records”, it is 
clear that Parrinder valorizes writing at the expense of orality and is, therefore, oblivious of 
the fact that, for the Yorùbá, Ifá could produce scribal discourses in respect of their mythi­
cal/religious conceptions, worldviews and lived ritual practices. This paper shows, on the 
one hand, that our misuse of the term “writing” or “literacy” is mostly clustered with many 
ambiguities which often debar us from admitting, for example, the inscriptive nature of the 
Ifá system into our writing history. On the other hand, the paper presents Ifá as a corpus 
of reliable records and draws from the systematized graphic translations of two Ifá verses, 
namely Ìrosùn-Ọ sẹ	and	Ọsá-Méjì, to answer salient questions bordering on the admission 
of the existence of witches, whether witchcraft and sorcery can be used interchangeably, the 
activities of witches towards kinsmen or members of their family and the position of witches 
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“There	is	no	reason	to	assume	that	witchcraft	 in	Africa	 is the	 same	as	was	witchcraft	 in	
Europe,	anymore	than	there	was	reason	to	assume	that	the	English­language	concept	‘witch-
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Four,	 it	 is	common	knowledge	among	 the	Yorùbá	 that	witchcraft	 is	 innate,	


















The	use	of	oṣó	here	questions	 the	degree	of	 the	 tenability	of	Ogungbemi’s	
claim	that	“men	who	have	the	power	of	witchcraft	are	different	from	those	
who	practise	sorcery.	The	name	given	 to	sorcery	 in	Yoruba	 is	oṣó,	and	not	
àjẹ”.41
It	 is	 important	 to	state	here,	however,	 that	 there	are	some	African	societies	
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On the Existence of Witches
John	Mbiti	observes	that:








era	 that	witchcraft	 practices	would	disappear	 through	modernization.	As	 a	
matter	of	fact,	colonial	administrators	and	missionaries	castigated	witchcraft	
practices	as	 superstition	and,	with	several	 failed	attempts	 to	suppress	 such	
beliefs,	 “anticipated	 that	witchcraft	 beliefs	would	 disappear	 through	mod-
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a	denial	of	 the	plurality	of	different	cultural	discourses.	But	what	 it	does	do	 is	maintain	 the	













experience	 in	order	 to	 imagine	what	 is	unseen	and	not	 immediately	acces-
sible”.76	Of	the	“unseen”	are	such	claims	as	witches	being	capable	of	turning	
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of Witchcraft in the Ifá Corpus
Of	 interest	 to	 this	 section	 is	Geoffrey	Parrinder’s	perceived	misconception	









































context	of	 the	 time.	But	 a	 critical	 look	at	 the	history	of	philosophy	 shows	
that	philosophy	did	not	succeed	in	distancing	itself	from	mythologies.	As	a	
matter	of	fact,	philosophical	persuasions	in	the	Ancient	period,	for	instance,	
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Text	1,	Ìrosùn-s:	 	 	 	I	 	I
	 	 	 	 	 II	 	I
	 	 	 	 	 	I	 II































































See:	Wande	Abimbola,	Àwọn Ojú Odù Mr­

















































































She	would	suffer	a	mysterious	death!		 	 	 	 55
Text 2, sá-Méjí:	 	 	 II	 II
	 	 	 	 	 	I	 	I
	 	 	 	 	 	I	 	I







































































































































Now,	given	the	fact	 that	Ifá	 is	a	“learned	means	of	 inquiry”,	 the	debate	on	
whether	witchcraft	and	sorcery	can	be	used	interchangeably	is	settled:	witch-
craft	and	sorcery	are	not	 the	same.	 In	 Ìrosùn-s,	 the	witches	do	not	have	
any	physical	contact	with	their	victim	and	the	spiritual	dimension	of	how	the	
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secret	 of	 the	witches.	This	 confirms	 an	oral	 source	 that	witches	 cannot	 be	















they	 form	an	 important	 segment	of	 the	population	 in	 any	 town	and	 tend	 to	be	 shown	much	
respect	and	affection.	Because	of	their	special	power,	they	have	greater	access	to	the	Yorùbá	
deities.”111








Ìyáàmi Òṣòròngà, afínjú àdàbà tí ńjẹ láàrin ìlú
Afínjú ẹyẹ tí ńjẹ ní gbangba oko ap’ẹran mahagun
Olókìkí òru







































O domorodačkoj afričkoj epistemologiji: 
mitografske predstave fenomena vještičarstva u tekstovima Ifáe
Sažetak
U umovima onih što snažno podržavaju hegemoniju znanosti ponad praksi usmenih tradicija, 
vještičarstvo pripada dimenziji makabrističkih fantazija, djelomice i zato što je vještičarenje 
uvršteno u područje okultnog i teško je empirijski provjerljivo. Pozitivistički pristup i zapad­
njačko omalovažavanje fenomena vještičarstva stvara utisak da su prakse poput magije i vješ­
tičarstva, usađene u usmene tradicije, teorijske pretpostavke te iracionalne. Za ovaj rad važno 
je pogrešno shvaćanje Geoffreyja Parrindera da se Afrikanci nisu naslanjali na zapise, nego na 
mnemoničke genije kada su u pitanju bile njihove povijesti, filozofije, kozmologije itd. Uzimaju­
ći vještičarenje kao pozadinu, Parrinder tvrdi da ne postoje pouzdani zapisi koji potvrđuju po­
stojanje vještičarenja u Africi. Pod »pouzdani zapisi« očito je da Parrinder podrazumijeva pi­
sanje ponad usmenog prenošenja i, samim time, nepoznato mu je da, za narod Yorùbá, Ifá može 
producirati zapise vezane za njihove mitske/religijske koncepcije, svjetonazore i živuće ritualne 
obrede. Ovaj rad pokazuje, u jednu ruku, da je naše pogrešno korištenje termina »pisanje« i 
»pismenost« razmješteno mnogim dvosmislenostima koje nas sprječavaju u prihvaćanju, pri­
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Ifáu kao korpus pouzdanih zapisa i povlači argumente iz sistematiziranog grafičkog prevođenja 
dvaju strofa, Ìrosùn-s	i	sá-Méjì, kojima se odgovara na pitanja o prihvaćanju postojanja 
vještica, zatim može li se čarobnjaštvo i vještičarstvo koristiti izmjenično, o djelovanju vještica 




Zur indigenen afrikanischen Epistemologie: 
mythografische Darstellungen des Phänomens der Hexerei in Texten Ifás
Zusammenfassung
Im Geist derjenigen, die die Hegemonie der Wissenschaft über die Praxis mündlicher Tradi­
tionen stark unterstützen, gehört die Hexerei zur Dimension makabristischer Fantasien, zum 
Teil auch weil die Hexerei in den Bereich des Okkulten eingeordnet wird und empirisch kaum 
nachprüfbar ist. Der positivistische Ansatz und die westliche Herabwürdigung des Phänomens 
der Hexerei erzeugen den Eindruck, dass Praktiken wie Magie und Hexerei, die in mündliche 
Traditionen eingebettet sind, theoretische Annahmen und Irrationalitäten sind. Für diese Arbeit 
ist die falsche Auffassung Geoffrey Parrinders belangvoll, dass sich die Afrikaner nicht auf 
die Aufzeichnungen stützten, sondern auf die mnemonischen Genies, wenn deren Geschichte, 
Philosophien, Kosmologien usw. in Betracht gezogen wurden. Vor dem Hintergrund der He­
xerei behauptet Parrinder, es bestünden keine zuverlässigen Aufzeichnungen, die die Existenz 
von Hexerei in Afrika beweisen. Unter den „zuverlässigen Aufzeichnungen“ gewährt Parrinder 
offensichtlich den Vorrang der schriftlichen im Vergleich zur mündlichen Überlieferung, und 
es ist ihm dadurch unbekannt, dass Ifá für das Volk der Yorùbá Aufzeichnungen produzieren 
kann, die sich auf ihre mythischen / religiösen Konzeptionen, Weltanschauungen und lebende 
Ritualzeremonien beziehen. Diese Arbeit zeigt einerseits, dass unsere falsche Verwendung der 
Termini „Schreiben“ und „Alphabetisierung“ durch zahlreiche Zweideutigkeiten zersplittert 
worden ist, die uns daran hindern, beispielsweise die inskriptive Natur des Ifá­Systems in unsere 
Aufzeichnungsgeschichte einzuführen. Auf der anderen Seite stellt die Arbeit Ifá als Korpus ver­
lässlicher Aufzeichnungen dar und leitet Argumente aus der systematisierten grafischen Über­
setzung zweier Strophen, Ìrosùn-s	und	sá-Méjì, ab, die Fragen zur Akzeptanz der Existenz 
von Hexen beantworten. Darüber hinaus beantworten sie die Frage, ob Zauberei und Hexerei 
wechselweise verwendet werden können, außerdem die Frage zur Tätigkeit der Hexen gegen­
über den Mitgliedern ihrer Familien und schließlich die Frage zur Position der Hexen in der 




Sur l’épistémologie indigène africaine : la représentation 
mythographique du phénomène de la sorcellerie dans les textes Ifá
Résumé
Dans la pensée de ceux qui soutiennent fermement l’hégémonie d’une science qui serait au­
dessus de la pratique traditionnelle orale, la sorcellerie relève d’une dimension fantaisiste ma­
cabre, partiellement en raison du fait qu’elle s’inscrit dans le domaine de l’occulte et qu’elle est 
difficilement vérifiable de manière empirique. L’approche positiviste et la dépréciation du phé­
nomène de la sorcellerie de la part de l’Occident donnent l’impression que les pratiques telles 
la magie et la sorcellerie, enracinées dans la tradition orale, sont des hypothèses qui relèvent de 
la théorie et sont ainsi irrationnelles. Ce travail prend en considération la conception erronée 
de Geoffrey Parrinder selon laquelle les Africains ne se seraient pas basés sur des écrits, mais 
sur des génies de la mnémonique lorsqu’il est question de leur histoire, leur philosophie, leur 





d’écrits fiables qui confirment l’existence de la sorcellerie en Afrique. Il est clair que sous l’ap­
pellation de « écrits fiables » Parrinder suppose que la transmission écrite est au­dessus de la 
transmission orale, et ainsi, il lui est inconnu que le sytème de divination Ifá peut produire pour 
le peuple Yorùbá des écrits liés à leur conception religieuse/mythique, leur vision du monde, 
leurs rituels vivants. D’un côté, ce travail montre que notre compréhension des termes de « 
écriture » et « éducation » se déploie par le biais de nombreuses ambiguïtés qui nous empêchent 
d’accepter, par exemple, le caractère inscriptible du système Ifá dans notre histoire de l’écriture 
; d’un autre côté, ce travail présente le système Ifá en tant que corpus d’inscriptions fiables et 
tire ses arguments d’une traduction graphique systématisée de deux strophes, Ìrosùn-s	et	
sá-Méjì, à travers desquelles les réponses aux questions concernant l’existence des sorcières 
et de leurs actions envers les membres de leur famille sont données, mais pose également la 
question de savoir s’il est possible d’utiliser les termes de magie noire et de sorcellerie de ma­
nière interchangeable et interroge le rôle des sorcière dans la hiérarchie de l’être, etc.
Mots-clés
épistémologie	africaine,	mythographie,	sorcellerie,	Ifá,	Geoffrey	Parrinder
